








SpoLeegrnan  t s Group
TNFOAMA  TON I4IN4O
on the- Commi.ssion Mer,norEn@ lo"the Council concerninE lb.e,
e,:-ordingli gr gf j>conorniC poLi cie s and .mone tarlr co-oqera,tiorl..,
in'the CommullllI  . 
:
0n !  Decenber 1p58 the Comrnission  submitted a memorandum'to  the
Council; at lts  meeting of 12 Decembgr 19ffi, tbe' Cor:naiL 'recognijzed
the neecl foi  greater conver€Fnce ofy'c'onornic,poS"icie.s in the, Community
and for an investigai,tion of the po6si-bilities of intgnsifir:.ng monetary
,oo-operation'.  i  .,.:  .r :. 
..
Tlre nhirent gf thc present Menorandun  is  tc  Fet o'ut ihe C-onmissionrs "-'"" "._:i ;",:, ::::;'1" views on thebe two desid"erata.
'  i,  ,:
The acti.on which it  proposes is along the policy lities'rwhich it
d,efined and recommend.ed. a number of yeare ag:o; notably-in its
Mer,orahdurn on the Comrnunity Action Programme for.the'Second.. Staget
of 24 Octobei 1962, its  oonnunication of 3O Sept'ember 796+ entftl-ed' rrTnitiati\e !954tt, and., a menorand.ua on Community aption in monetary
matters subnitted- in I'ebruary l95B to the conference of I'inance
Ministe:s i-n Rome.
A great deal has b.appened in the meantime, gnd th.,g likely burden
of risk if'no  action is taken regardlng the future of the_ Community
requires the Cornmuni.ty institutions to define thei.r positiorl clearly'
The Conrmission, for its  paltr woreld be ,fai.ling in its  duty if  it'  did'
not inform the Council of its: concern .as to the probpoe f.aqilg the
Cornmuni.ty and. did not suggest solutiongr
-i
In this  connection, the Cornmission wislxes to',express tts  :-
appr€ciation of the recent work carried" out by the Monetary Co4rmittee'
':  : 
,,:
The Communtty is  at the present time an original  and.'bomblex
eeonomic entlty  comprising at  one and. the s€Lme time both nitional
and- Coronrrrnity elements. Integration has.developed at a differonf,  :
rato in different  seotorg,  To irnagine that a community of several-
nations can be organized. on the eole bases of a tariff  union for
industrial  produets, a common agrioultural  policy and a few harsnoniaation
schemes, mainly concerning taxation, rould be to betray ignorance of
tb,e real nature of mod.ern economies.
'r
P? /)oo/ 6e.-E .../.,,t-.
.?4?
fhe Coqnrunlty oapnot therefore etop at the point it  has now
::eached, $lthor - lrpnlsalh' - ft  wll} allew lts ullty  to be
weake4ed, rxtder thg pressure of severe dlff,eronceg of opinlon alreed,y
evid.ent, at, a time t-hen the customs union has been aqhiev'ed at the
price of great effort,  or lt  must consolidate and augnent the results
oltainea to the advantage of aL1 the mernber countries by aehieving
adequate convergence of the national eccnomiO policies within the
frarnework of the existing lnstitutions.
It  is thus faced with a f\rndamental- choice. It  must nake this
choice without delay if  it  lntends to take advantage of the remaining
opportunities for action before serious d.isequillbria imposing
undesirable solutions gain a g?ip of the Community.
The first  requiroment is for convorgence of the national medium-
tenn policy-Iines. The main mediun-term objectives whieh should be
d.efj.ned by the Member States in conjunction with one another are
those concerrning the rates of growth of production and enployrientt
the trend. of prices, the cqgent balance of paynents, and" the overall
balance of payments. These t\rnd-amental objectives aro very closely
interrelated. and. need. to be deterrnined sinultaneously.
However, the ooncerted establishment of reaListic and rnutually
compatibLe  med.ium-term objectives will  not mean that menber countries
need. not keep a constant watch on economlc trend.sl the convexgEnce of
med.ium*terrn national policy-]ines wiLl be lnnpossible unless it  is
baclted. by concerted. short-term economic policies within their
framework.
Nevertheless, there is no d.oubt that, if  procedures of  :::
consultation  and^ joint  aotion are necessaryr they vi11 no't suffice
by themselves to secure successi even if  the co-ord.ination proposed
in the M'emorandr:rn functioned" efficiently,  there is  always the danger
of the r:nforeseen accident. The Commission  therefore consid.ers it
essential for a Mernber State in difficulties  to be able to obtain
from its  Community partners, without d-elay arrd at the tirne when it
needs it,  the fi"naneial facilities  which will  heLp it  to overcome its
d.ifficulties without jeopardizing the sraooth working of the Common
Market. Sueh facilities  wouLd enable the country obtaining them to
introduce the necessary  measalres und.er the best conditions. The
Conmission accordingly consid.ers that the establishment of monetary
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Th': rrrachinery envisaged. shou}d. be available for prompt uset
tc enab,r"e . the Mernber State using it  to introd"uce the approprlatq
e;onrmic po1loy neasures while p:eserving liberalized. trade ll-ithin
the Comrunity. ft  should be capable of operation at any and all
times when the situation so roquires. ft  should, avoid enoouraging
E^'1  -i  4i  ^  ^  ^4  ^--- yurru,s*r ur v:rpodience. It  should not only be set strictly  wiihin
the franew<-,rk of the co-orclination of econornic policie's but should
aLso contain safeguards to ensure that the process of adjustment
is not retar,led. ft  is not a substitute for the"rnachi.nery of
international monetary co-operation, but as planned it; can, fit, into
the latter without d.ifficulty.  In particular, it  'in'no'way aff,ects
the obligations of rnenber countries vis-b,-vis the internationaL
monetary lnstitutions.  In conclusion, the proposaLs which the
Commission is presenting in this natter could not constitute an
obstacle to th.e extension of the Community; far from thatr monetary
oo-operation machinery cou1d. prove very useflrl in the integration
of new mernbers ancl wou1d. in any case be more necessary still  to arr
expand.ed. Ccmmunity than to a Conmuni*y of Sir.
The machinery recommended by the Commission  should ensure
short-term monetary support and should. perrnit mediunr-term financial
airl to a Member State. The main points are:
(")
(r)
Ther'e ls  a ceili:rg to tbe ancnrnt of resources available;
Tts activation is automatlc
nonetary supporti
the caso of short-term 1n
(t)  Usc of the system by a participating  country should be followed
as qurckiy as possible by consuLtation arnong the appropriate
fln'"*rrr^i  *."  - vv,*,,ru**eJ authorities.  In the absenee of an agreement on the
action to be taken by the d.eficit  coun'try, the period. of the
oountryts ind.ebted.ness to tbe system could not exceed three
rnorrths. fn the event of agreement, d.epending on the situ'ation
of the deficit  country, the short-terrn aid. cou1d. be renewcd'
fcr  a specified perlod, or medium-term  financial  aid could be
mqn*oA
o4  t4r  vvu  a
The medium-term financial
recommend-ation to the Councll
Cortmlttee.
aid woul.d. be provided on the Commission
after  consultation of the Monetary
rs
Aecordingly the Commission  requests the Co:nci1:
(")  To hold a clebate at the beginning of autumn J-)6) on the outlook
in  the member countries for  the next few years of trends of
rrnnrl"r^4i  ^n ],rvu*vulvrrr  enployment, prices,  currcirt  balance of  payments and
aggregate balance of  pa.ynontsg
tll .,,/,..?'tr
-4-
(u)  To ad.opt a deoision on prior consultation conQerning sho::t-
term econoti"-pofi"y (a draft is  annexed to the lr{emoranf'um)9
(")  !o adopt a decision by the end of the transitionc,l period on
the introd.uction of nonetary co-operation machinely within
ths EEC alor:g the lines indicated in the Memorand.um.
In conclusion, the Commission renomrnends that the Council
should-, rrtren exanining these p"oposals, bear in mind the lessons
of recint events and iho increasingly urgent neeC to ensure the










NOTE D ' INFORI'TATION
conc e rn andum de la  Conml-ss Sur, 1* co9_$liJtalio.p 4s.s.
conoma ues et  La coop6ration mon6taire au sein de la  Coniaunaut6,
La Corunission avait  pr6eent6 au eon,seiLr le  5 dScenbre 1968, un
m6morandum I lors  de sa r6union du 12 d6cenbre 1968, Le Conseil a reconnu trla n6cessit6 Ctune convergence  accrue des politiques  6conomiques  au sein
de la  Coitmunaut6 et  dtexaminer les possibilit6s  diune i.ntensification  de La
coop6rati-on non6tai?err.
te  pri:sent n6morandum a pour objet  de pr6clser la  position  de l-a
Conmission 6ur ces deux points.
.  les actions qurelle pr6conise stinscrivent  dans l-a llgne  d.e Ia poli-
tio.ue qutelle  avait  d6finie  et souhait€e depuis plusi-eurs ann6e6, notamnent
dans sonttM6morandum.sur le  programme draction de la  Comiaunaut6 pendant Ia
cleuxlbme 6tapetf du 24 octobre 19621 6a corununication du J0 septembre fi64 ttlnitiative  1964". et un n6morandum 6ur lraction  de la  Connuna-utd dans ie
domaine non6taire prdsenf6 A Rome en f6vrier  1968 e 1a Conf6rence des ninis-
tres  des finances !
Entretemps, beaucoup dt6vdnements se sont produits et les rlsques
qui- plseraient en ca.s dtinaction  Eur lravenir  de la. Confiunaut6 imposent que
ces institutions  d5finissent clairement leur  position o La commlssion  pour
sa part n0anquerait e son devoir si  eIle  ne faisalt  pas part  au ConseiL de
ses pr6occupatiogts et  de ses conceptions au sujet  des probldrqes auxquels la
Coununaut6 est confront6e. A cet 6gard, l-a Corurission tient  A dire  conbien
eIle  a apprdci6 1es r6cents travaux du Coroit6 mon6taire.
La Communautd est d lrheure actuelle  une entit6  6conondoue original-e et conplexe compos6e d la  foie  dt6L6rnents nationaun et  dr6l6ments  natfonaux et  dt6l6nrents conmunautaires" Ltlnt6gration  sf est d6velopp6e A un rythr:re d.iff6rent eui.vant Ies secteursr Ce serait  n6connaitre 1a nture exacte des
6cononies modernes que de penser qutune Comruunaut6, plurinationale  pourrait 6tre  organisSe sur les  seulep bases drune,union tarifaire!  concernant 1e6 produj.ts industriels,  df une poU.tique a5-rlcol-e comnunti et  de quelclues.har-
monisatj-ons notamment fiscalesn 
-
La Comrnunaut6 ne peut donc stamdter au point ori elle  est aujourdrhui parvenue. Ou bienr sous 1a pression de fortes  divergencee gui se n*nifestent d6iar e1le lais$era paradoxalenent se distendre son unit6 iu  noment or) lru- qion tarifaire  est realis6e au Brix  d.e grand,s efforts,  ou bienr,en parvenant
dans le  cadre ces institutions  existantJs 6, obtenir une coaverien""-r,rrrir.rrto
des politi-ques 6cononaiques nationales, el-1e coneolidera et accrottra,  b 1!a- vantage'de tous les pays membres, les rdsultats  obtenus. 
,
'Elle est ainsi  p1ac6e devaat un choix essentiel.  Elle  doit  y proc6der






En premier Lieu, la  convergence  des orientations Rational-es e
&oyen terne apparatt ,n6cessaire.  Les principaux objectifs  A. moyen terme
qui doivent dtre d6finis  de rnanibre concert6s par 1es Etafs.-membres ont
trait  au taux de croissance de la  production et  de l-reinploi, i  lt6volution
des prix,  au solde des painents courants, et au solde de la  balance g1o-
bale des paiementso Ces objectifs  fondaarentaux sont extrAnement 1i6s et
doivent Stre d6teruin66 de fagon simultan6eo
Toutefois, la  fixation  concertde dtobjecti.fs A mogen terme r6alis-
tee et  corupatibles entre eux, ne dispensera pas les pays nembres d!une
vigilence lermanente A lr6gard de lfevolution  6cononique. En effet,  1a
convergence des orierrtations na.tionales i  moyen terme rre 6era point  obtenue
ei  eIle  nrest pas accompagn6e  de la  mj.se en oeuvre de politiques  6eononii--
ques A court terne concert6es dans le  cadre de ces orientations.
11 ne falt  n6annooins aucun doute que sl  des proc6dures de consulta-
tion  et de concertation sont n6cessaires elles  ne sont point  suffisantes
n€nae si  la  coorclination propos6e dans 1e pr6sent n6norandum fonctionnait
efficace:nent eIIe  ne pe rmettrait  cependant pae dre:rclure 1a possibj-lit6 trdtaccLdents de parcourstt" Aussi, 1a Cor:mission estinie t-eLl-e qutil  est
indisperrsable qufun Etat menrbre en difficult6  puisse trouver,  au monent
opportun et  sans d61ai, auprbs de ses partenaires dans 1a Crr:uunaut6, Ies
financements qui 1'aideraient  i  faj-re face A ces difficu1t6,,: ssns rer:iettre
en cause l-e fonctionnement du ivlarch6 Conmuno Ce6 financenrenfa pernettront
eu pays bdn6ficiaire  cle nettre  en oeuvre dans de meilleureg condi-tions
les mesures n6cessaireso En cons<icluence, la  Comnission estime qutii  est
souhaitable que soit  mis en place, au sei-n de la  Conraunaut6, un m6canisnte
de coop6ration rnon€taire,
Le m6'canisme envisa66 doit  pouvoir Etre d,6c1ench6  rapidement afin
de pernettre A ]tEtat  menbre qui y rnecourt, de prendre'les neeures de politique  6conomique appropri6es tout  en pr6servant l-a lib6,lation  des
6chqnges au sein de Ia  Comnunaut6" IL doit  Stre suscerrtible drentrer en action chaque fois  et au mornent oii Ia situation  ltexileo  Il  doit  se garder de favoriser  des pol-itiques de facj-1itti.  11 cloit non Eeulement  sf inscrire
rigoureusement  dans le  cadre de 1a coordination de politlques  6conoruioues nais encore comporter des verrous de s6curit6 de fagon A ce que 1e prJcessus dtajustenent ne sol-t pas diff6r6.  11 no se subs*,itue pas aux mdcanismes de La coop6ration  atondtaire internaLi.onale mais tel  quril  est conqu i1  peut sry ine6rer sans difficult6.  En particulier,  iI  ntaffecte  en aucune me6ure les obligations des pays menbres A lt6garcl des lnstitutions  non6taires internationales'  Les propositione que pr6sente la  Comi:irission dans ce dornai,
ne ne sauraient enfin constituer un obstacl-e A lt6Largissoment de l-a Coumu* naut6 ;  bi-en au contraire,  un rnticanisme de coop6ratioi mon6taire peut constituer unerfstructure dfaccueilrttr6s  utile  et serait  en tout  6tat  de cause plus n6ces,satre encore Er une Comnunaut6 6largle  qut& une Comnunaut6 A six.
Le m6cenisroe dont la  Conrmissi.on souhaite la  cr6ation devrait  assurer un soutien mon6taire d. cotrrt terne et pernettre un concour:s financier  Er noyen terrne en faveur drun Etat inenbre. 11 y a lieu  de noter en particulier que :
-  le  montant des ressources clisponibles comporte un plafond ; -  ea mise en oeuvre est automatique,  quant il  sragit  dtun soutien non6talre A court terme ;
..  n/..  .* tout recourg au systEme lar  un pays participant doit dans les meilleurs ddLais 6tre suivi dfune-consultation au sein des instances conmunautaires appropri6eb, A d6faut drun accord eur les actions 3r suivre par le pays d6ficitaire,  la  dur6e de l-tendettement de ce pay6 ,i. lr6gard du systFne ne pourrait exc6der trois mois, En cas d.raccord et en fonctiln de La situation du pays d6ficitaire,  lraide 6. court terrae pourrait 6tre renouvel6e pour une dur6e d6ter,nin6e ou un concours financier A moyen terrne pourait  gtre consenti.
Le concours financier a noyen terme eerait mi-s en oeuvre sur recomnandation dc la cornmlssion au conseil aprds consultation du uomate monetaire.
Dans ces conditions, La Conrnission derirende au Conseil !
a) df avoir au d6but de l'autornne 1969 un a6tat sur lee perspec- tives  dr6vor-ution  dans 1es pays nembreo, au cours des pro- chrines ann6es, de la  production,  de IrenpLoi., des prix,  du solde cie la  balance des paiements courants, et  au solde de la balance globale des paienents
b)  d I rdopter une d6cision conc€rnant 1es consultations pr6alables en natidre de poritique  conjoncturelr-e dont J.e projet  est annex6 au m6rnorandurr.
c) de ddcidcr, avant la  fin  de la  p6riode de transition,  drineti- tuer un i.l6canisnne de coopdration mon6taire au sein de la  CEE ,  selon les  lignes indi-qu6es dans le  m6norandum.
La Conunission  formule enfin le  voeu que le  ConseiL en exarnj-nant
-cee Fropositions tienne compte clee J.egons de-s r6cents 6v6ncments et  de 'l.a logique, chaque jour p1u! imp6rieuse, du ionctionnement de La Conrr:unautti.